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Here, we report the activities of the Industry-Academia Collaboration and Intellectual Property
Management Section within Kawasaki Medical School, which was established from fiscal year 2016,
until 2017 and middle of 2018. In addition, we will consider the relevant business contents. Within one
year and a half as described in this paper, it had decided to continue the advertisement agency work
by INPIT (Independent Administrative Institution Industrial Property Information and Training
Center) in 2016 to 2017 for one year in fiscal year 2018. However, it became a form of support to only
core school, and the network of Kibi region industry, academia and government collaboration
intellectual property which had been continuing for two years ended at the end of fiscal year 2017. In
addition, the administrative system was reorganized in June 2018, and the part where the work of
the person in charge was overlapped in the research support officer was resolved in the past, and the
role sharing became clear. The main projects include the holding of faculty development seminar,
the in-campus research-seeds at domestic industry, academia and government collaborative
exhibitions, the holding of KMS Medical Ark, which is an industry-academia-government
collaborative exhibition from our medical school, our section manage the intellectual property and
also engaged in business such as management and research contracts. While summarizing the
projects for about a year and a half, related issues are also discussed.
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産学連携知的財産管理室 室長 大槻 剛巳
２）患者ニーズを実用化するための医療系産学官連携とその戦略
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構
















































































































































































































































































① ミクロものづくり岡山 ② メディカルネット岡山
③ 医療機器開発プロモートおかやま
⑶ 個人会員制度組織















































































































































































































































































７）https: //www. ics-expo. jp/biojapan/ja/
（BioJapan WEB）
８）https://www.medu-net.jp/（medU-net －医療
系産学連携ネットワーク協議会WEB）
９）http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/sanchi/eve
nt_2017.php（川崎医科大学産学連携知的財産
管理室WEB）
10）http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/sanchi/eve
nt_2018.php（川崎医科大学産学連携知的財産
管理室WEB）
11）http://www.optic.or.jp/medpro-okayama/（医
療機器プロモート岡山WEB）
12）http://www.kawasaki-m.ac.jp/med/sanchi/(川
崎医科大学産学連携知的財産管理室WEB）
13）http://www.inpit.go.jp/content/100863905.pdf
（INPIT：独立行政法人工業所有権情報・研修
館WEB）
14）http://www.sangaku-cons.net/（中国地域産学
官連携コンソーシアム：さんさんコンソWEB）
15）http://okayama-sangakukan.jp/modules/conte
nts0/index.php?id=10（おかやま産学官ネット
内，岡山県産学官連携推進会議WEB）
16）http://www.optic.or.jp/medical/(メディカルテ
クノおかやまWEB）
17）http://micro-gr.jp/（ミクロものづくり岡山
WEB）
ない感触がある。これについては，表３，4-4)
に記載したORIC（岡山リサーチパークイン
キュベーションセンター）は2018年度よりその
運営を，京都リサーチパーク株式会社に委嘱す
ることになり，担当者やセンター長も金融機関
からの人材となってきて，何らかの変化が生じ
る可能性もあると考えられる。
大学として教育の面でも，第三者評価や国際
認証などへの対応など全教員挙げて対峙しなけ
ればならない案件とその負荷量が増大している
が，さらに診療体制の充実と精度向上の必要性
も重要なので，研究面そしてそこから派生する
産学官連携活動，さらには知的財産管理につい
て，それぞれの教員がすべてに習熟して対応す
ることは，相当の負担も大きい部分もあるが，
そのサポートとして産学連携知的財産管理室が
活動していることを理解して頂いた上で，大学
全体ひいてはメディカル・スタッフも含めた学
園の教職員全体の活性化の一つのベクトルとし
て，こういった活動に関心を持ってもらい成就
していく方向性を絶え間なく提示していきたい
と考えている。
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文 献
１）大槻剛巳，山内明，西村泰光，西山和成，本地
直貴，青江智子，多田美津惠，川西礼美．産学
連携知的財産管理室－2016年度活動報告－
29大槻剛巳ほか：産学連携知的財産管理室－2017～2018年度活動報告－
18）http://www.medicalnet-okayama.jp/(メディカ
ルネット岡山WEB）
19）http://www.optic.or.jp/medical/okayamakeni
youkougaku/（岡山県医用工学研究会WEB）
20）https://obiss.tech/wp/introduction/（おかや
ま生体信号研究会WEB）
21）http://www.optic.or.jp/bioactive/（おかやまバ
イオアクティブ研究会WEB）
22）https://m.kawasaki-m.ac.jp/hygiene/2018/06/
14a.html（川崎医科大学衛生学WEB）
23）http://www.sanyonews.jp/article/764644/1/?
rct=chihou_keizai1（山陽新聞デジタル版2018
年08月07日12時38分更新）
24）https://k.kawasaki-m.ac.jp/cgi-image/1088/10
88_ jRggDsurJyzSOGsXcFPaIASMMfTxfQcz
MnVDJxEgTrtNIolkXu.pdf（川崎学園WEB）
25）http://www.oric.ne.jp/（岡山リサーチパーク
インキュベーションセンターWEB）
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